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MMPI性格検査による福祉施設離職者の検討
Examining early job turnover in social welfare facilities based on the MMPI
田　畑　光　司
TABATA, Koji
From results of the Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) administered to 
staff of social welfare facilities, this study sought to understand their personality 
tendencies, and to examine early job turnover. Study subjects were 35 staff members of 
social welfare facilities (hereafter, the “study group”), all female, with an average age of 
19.7 years (SD=2.3 years) and average period of employment of 4.8 years (SD=2.3 years). 
The study group was divided into two sub-groups: the turnover sub-group composed of 11 
persons who quit after an average of 2.3 years (average age: 18.7 years, SD=1.0 year), and 
the stayer sub-group composed of 24 persons who stayed employed and whose average 
period of employment was 6.2 years (average age: 19.7 years, SD=2.2 years). For each sub-
group, MMPI results were analyzed.  Compared to a control group of ordinary female 
students reported in previous studies, the study group showed significant differences, with 
low scores on the CS scale and high scores of the L and K scales. Concerning the clinical 
scales, the study group showed significantly lower scores on the Hs, D, and Si scales. The 
coefficients of variation (CV) of their scores also tended to be small. Regarding comparisons 
between the turnover sub-group and the stayer sub-group, significantly higher scores on 
the L and D scales were observed in the turnover sub-group. The CVs of the turnover sub-
group for all the validity scales and the D, Hy, Pd, Pa, Sc, and Ma clinical scales were small. 
These findings suggest that the study group subjects might have deliberately tried to make 
“a good impression,” and the turnover sub-group had limited differences among individuals 
and were likely to have self-defensive personalities. Relationships between the personality 











































































p＜0.01, L尺 度:t=2.416, df=66.55, p<0.05, Ｋ





意差（Hs尺度:t=3.636, df=53.64, p<0.01,   D尺











CV ? L F K Hs D Hy Pd Mf Pa Pt Sc Ma Si
職員群 19 16 16 18 16 20 16 20 20 14 20 20 20 23
女子大群 106 42 56 34 28 20 24 24 15 30 47 23 25 27
表₂　離職群と在職群の変動係数
 CV ? L F K Hs D Hy Pd Mf Pa Pt Sc Ma Si
 離職群 15 12 9 16 20 15 13 12 20 11 27 18 16 25
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討･蓄積する必要があるだろう。離職者の問
題について、単純な判断は危険であることを
指摘しておきたい。
まとめ
　本研究は、社会福祉施設職員を対象に実施
したMMPI性格検査の結果から、その性格傾
向の把握と早期離職者の検討を目的とした。
対象者は施設職員35名（以下、職員群とする。
全員女性。平均年齢19.7歳、SD=2.3歳）であ
り、在職期間の平均は4.8年（SD=2.3年）であっ
た。これを平均2.3年で離職した離職群11名
（平均年齢18.7歳。SD=1.0歳）と在職期間6.2
年の在職群24名（平均年齢19.7歳。SD=2.2歳）
に二分し、それぞれのMMPI性格検査の結果
を検討した。報告されている健常女子学生の
結果と比較して、職員群には、疑問尺度の低
さと、Ｌ、Ｋ尺度の高さに有意差があった。
臨床尺度では、職員群は有意に低いＨｓ尺度、
Ｄ尺度、Ｓｉ尺度を示した。得点の変動係数
（CV）は小さい傾向があった。離職群、在職
群の比較では、離職群のＬ尺度とＤ尺度の高
さに有意差があった。離職群のＣＶはすべて
の妥当性尺度と、Ｄ、Ｈｙ、Ｐｄ、Ｐａ、Ｓ
ｃ、Ｍａの臨床尺度が小さかった。これらの
結果から、職員群には「良い印象」を意識的
にもたせようとした態度があったこと、離職
群では個人差が少なく自己防衛的な性格の傾
向があったことが考えられた。これらの結果
と離職の関連性について考察を行った。
（本論文は第25回日本重症心身障害学会にて
口頭発表したものについて、加筆･修正した
ものである）
